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官で、あったへンリー・コットン（SirHenry Cotton）も、 20世紀初頭に著した『新インド （New





l ホブスンの『帝国主義論 (Imperialism）』では、“alower raceぺ“lowerraces”と表記している場
合と、引用符なしの表記が混在している。 Imperialism:A Study (New York: James Pott & Companyラ
1902ラ rpt.by ULAN Press) 




In particular, the trend of liberal sentiment regarding government of lower races is undergoing 
a marked change. The notion that there exists one soundラjustラ rationalsystem of governmentラ
suitable for al sorts and conditions of menラ embodiedin the elective representative institutions of 
Great Britainラ andthat our duty was to impose this system as soon as possibleラ andwith the least 
possible modificationsラ uponlower racesラ withoutany regard to their past history and their present 
capabilities and sentimentsラ istending to disappear in this countryラ thoughthe new headstrong 
Imperialism of America is stil exposed to the taunt that "Americans think the United States has a 
mission to carry 'canned’civilization to the heathen." The recognition that there may be many 
paths to civilisationラ thatstrong racial and environmental differences preclude a hasty grafting of 
alien institutionsラ regardlessof continuity and selection of existing agencies and forms-these 
genuinely scientific and humane considerations are beginning to take shape in a demand that native 
races within our Empire shall have larger liberty of self-development assured to themラandthat the 
imperial Government shall confine its interference to protection against enemies from withoutラ and








It was a new and an intriguing form of imperialism. The aim of occupation was not to hold 
the enemy down until he was disarmedラ orhad made restitutionラ asin the old daysラ butuntil his 
way of life had been entirely remodelled after that of the conqueror. It was a method at once 
softer and more profoundly cruel than any which had previously been tried. Religionラ art,pressラ
educationラ lawラfamilycustomラ nothingwas to escape the fatherly attention of the invader.ラ andthe 
more delicate the problems involvedラthemore carefreeラitseemedラwasthe approach. (Kakemonoラ
p. 20) 
ところで、 トレーシーのいう GHQの“anew and an intriguing form of imperialism刊は成功し
たのであろうか。第 2次世界大戦終了後に開廷された 2つの裁判を比較する時、裁判の結
呆、イギリスの方は植民地での権威が夫墜したのに対して、アメリカの方は占領地を含め
3 Honor TracyラKakemono:A Sketch Book of Post-War Jiαpan (New York: COWARD-McCANNラ 1950ラ









INAの兵士の軍事裁判は、 1945年 11月 5日にデリーのレッド・ブオートで開廷した。悶A
の 3人の将校は、イギリス王への宣戦、殺人、そして殺人教唆の罪に問われた。最高指揮


































































































8 T. B. Macaulay，“Minute of the 2nd of February, 1835”in Spθθchθs (London: Oxford 
University Press, 1935), p. 348. 
9イ・ヨンスク、『「国語」としづ思想一一近代日本の言語認識』（東京：岩波書店、 2012）では、
植民地主義と絡めて明治以降の国語改革が論じられている。
10民間情報局（CIE）作成の 1948年 1月 10日付け”ABrief Suivey of the Daily Press in Japan，，では、
朝日新聞、毎日新聞、そして読売新聞の発行部数の総計は 840万分以上で、日本全体の 157の日
刊紙の総発行部数の約 44%以上を占めているという。 「［資料紹介lGHQ民間情報局による日

























































このミッションを達成するために、 1945年 10月に発足した CIEが「ウォー・ギノレト・イ
ンフォーメーション・プログラム」を実施してきたという。このことが書かれている個所
を引用しよう。
2. In accomplishing this missionラ CIEinitiated in October.ラ 1945and is stil operating a War. Guilt 
Information Programラwiththe assistance of IMTFEラ aswell as the Public Information Officer, FEC 
and SCAP and the Assistant A. C. of Sラ G・2ラ FECand SCAP. This program is being implemented 
by al principal Japanese media of public expression: newspapersラ booksラ magazinesラ radioラ motion








13 "(C01凶dential)War. Guilt Program," 4 August 1948ラ GHQ/SCAP Recordsラ Box5096 (21）ラ CIE(B) 
00364. （国立国会図書館憲政資料室所蔵）
14同上。





casesラ theirpermanent impression of the guilt of the defendants and of the Japanese nationラ aswell 
as the nature of the Allied victory and the quality of Allied justiceラwillbe determined by what they 





しない。」という方針であり、要約や梗概を提供するのは、“［m]any inaccuracies have crept into 
Japanese reporting of Occupation events刊の弊害を除くやむを得ない処置であり、このように努






















16 "(C01凶dential)War Guilt Program," 4 August 1948ラGHQ/SCAP RecordsラBox5096 (21）ラ CIE(B) 
00364. （国立国会図書館憲政資料室所蔵）
17 同上。
















































CIEは「東京裁判報道」だけではなく、 1945年 12月 8日から主要新聞にHistoricalArticles 
on the War in the Pac所cを掲載させ、「本当の歴史」を日本人に刷り込んだ。そのシリーズは、










and colour.ラbutEnglish in tasteラinopinionsラinmoralsラandin intellect勺！とインド人を作ろうとし
















22 "IMPLEMENTATION OF FIRST ＼＼也RGUILTINFOR恥1ATIONPROGRA恥fOCTOBER 1945・June
1946," GHQ/SCAP RecordsラBox5096 (21）ラ CIE(B) 00364. （国立国会図書館憲政資料室所蔵）
23 T. B. Macaulay, "Minute of the 2nd of February, 1835”in Spθθchθs, p. 359. 
24森川展昭、「朝鮮語学会の語文運動」、『朝鮮一九三0年代研究』、むくげの会、三一書房、
1982を参照。
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情報操作と言語空間
位を獲得した英語、及び、強大な軍事力と産業力とが相まって、アメリカが発信する情報
が世界のさまざまな言語の言説編成に強力に影響を与えて「グローパリズム」を推進して
いったのである。
しかしながら、その「グローパリズム」の波も、単一言語による言説編成が堅固に構築
されている日本においては文化的ヘゲモニーに効呆的に作用したが、そうでない地域にお
いてはあまり機能せず、むしろ今日の世界はその揺り戻しが大きな問題になっている。そ
れはアメリカにおいても例外ではないのだ。
5. おわりに
本論において、東京裁判とデリー裁判の成功と夫敗の結呆から、単一言語杜会と多言語
杜会の言語空間構造の違い、そして、日本という単一言語杜会の情報操作による言説編成
の大転換を、言語の文化的拘束力をうまく使って GHQが見事に成功させた戦略を「機密文
書」を分析することによって検証した。ただその戦略があまりもうまくいったために、そ
の後のアメリカの世界戦略にマイナスに働いていると思われる。その最たるものが 2003年
のイラク戦争であろう。その「戦争の大義」や「民主化」は、イラク国内にも世界にも正
当性をもって浸透することはなかった。むしろこの戦争に対する非難の方が世界の言説編
成の中で優勢である。もっともその原因が、サダム・フセインは東条英機よりも実は人道
的な独裁者で、あったということではないだろう。
このようにみてくると、情報操作に惑わされないメディアリテラシーを鍛えることによ
って情報の真偽を常に監視する必要があると思われるのであるが、戦後の日本を見ている
と呆たしてそれが杜会の幸福につながると一概に言えないような気がするのである。
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